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mW, 3235H-PC, Hughes Aircraft Co., 
USA)，波長780nmの半導体レーザ光 (4mW,
L T026MD, Sharp)を光源として用いた。
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整した。強度の確認は OpticalPower Meter (44 
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(Ingestion Index) を評価 した。
貪食能＝（赤血球を貪食したマクロファージの
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図 5 半導体レーザー光の照射量によるマクロファージ貧
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